





Study on the judgment of damage level in initial inspection after earthquake 
for Steel bridge pier with concrete for corrosion protection in the base 
鈴木洋平¥ 鈴木森晶十す
Yohei SuzukiラMoriakiSuzuki 
Abstract Steel bridge piers are used for the巳xpresswayor railroad viaducts in the city area. 
After huge earthquake these expressways will be expected to the emergency 
transportation road. It is important to investigate the safety of bridges and categorize 
the damage level to decide repair method， especially correspond to the aftershocks 
and linked earthquakes. However， until now， the bridge design code have no guideline 
adopted to judgment of damage level and repair 
In this study， incremental cyclic loading experiments have been performed to obtain 
the load-displacement relationship and damag巴shape.And static FEM analysis for 
steel bridge pier with concrete for corrosion protection on the base have also been 
performed. From these results， the initial inspection method will be proposed， which 
































































































No. 供試体名 載荷方向 耐震補強 載荷パターン 根巻きコンクリート
T-O-I 無(-)
前(Origina1)









有 (CoveredConcrete) 6 L-O-I-C 
前I増繰り返し (Increment)
7 L-R-I (Longi tudina1) 無(-)
後(Retrofit) 
8 L-R-I-C 有 (CoveredConcrete) 
表-2 供詰体パラメータ
No. Rf_r Rf_o γ/γ 事 {j y Hy B D tB tD b， b2 t， t2 
(剛) (kN) (剛) (剛) (剛) (剛) (剛) (剛) (剛) (剛)
1，2 ~ O. 35 ~ ~ O. 526 16.45 380 600 750 6 
3，4 O. 229 4.61 75 6 
~ 6 44 ~ 6 ~ 5，6 1. 02 O. 580 20.67 413 750 600 8 






























幅 B(mm) 900 x 750 
根巻き 厚さtn(mm) 75 





















































































































































































ヤング率 Ec(GPa) 25 
ポアソン比 Vc 0.2 
膨張角 φ 36 
偏心率 e 0.1 
fbO/fcO 1.16 
塑性 K 0.667 
粘性パラメータ 。
圧縮強度 σ'cmax (N.団 m2) 28 
























































? -ー -T-O卜C 解析
???
-・・T-O卜C 実験


























































































一一量大障応力 4.2刷 mm ーー畳大住応力 8.S6Nfmm2




図-14 ロゼット解析 フランジ面一圧縮 上部両端

















































































図-17 ロゼット解析 フランジ面一引張 下部両端































































































































































修正損傷レベル 2 3 4 
---l.Q.1 



































h/δR>h/150 I 34.0>23.3 































































































6) ABAQUS/Ana1ysis User's Manual: Ver6.14， SIMULIA， 
2014 
7) 名古屋高速道路公社:名古屋高速道路耐震補強工
事誌， 2007.8 
損傷状況
(受理平成30年3月10日)
橋の限界状
態
-根巻きコンクリートの基部および中央に横方向のひび割れ
.フランジ面天端に縦方向のひび割れ
損傷レベル l
(最大荷重前の 50~70%)
損傷レベル2
(最大荷重前の 70~90%)
損傷レベル3
(最大荷重到達 100%) 
-天端から縦方向のひび割れ
-基部角部から中央上部に向かつて斜め方向のひび割れ
.ウェブ面の天端隅角部ひび割れ
-隙間<0.6mm
・9頃きくh/300
・縦方向のひび割れが橋脚基部付近まで進展
-斜め方向のひび割れが進展し地表面まで確認できる
.基部および中央の全周に横方向のひび割れ
-隅角部の天端のひび割れが斜め下方向に進展
.隙間<3mm
・4頃き>h/300
-根巻きコンクリー卜基部隅角部の剥落
.各ひび割れの進展
・天端の全周にひび割れ
.隙間<6mm
-傾き>h/150
・ひび割れ幅が大きくなり基部の補強鉄筋が露出
.隙間<9mm
-傾き>h/100
限界状態 l
限界状態2
限界状態3
